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　ポジティブな変化はDelaney et al.6）の Menstrual 






























































は，有意な強い正の相関がみられた（r = .663，p 
< .001）．また，1項目あたりの平均得点は，「活動
ポジティブ因子」（1.78 ± 0.84）が「気力ポジティ






Mean ± SD （range)
9.49872るいてえ覚齢年経初
1.551いないてえ覚





平均月経周期日数（日） 29.2 ± 3.5 (20 - 50)
平均月経持続日数（日） 6.0 ± 1.4 (2.5 - 10.0)
平均日々のストレス度（10段階 中） 6.0 ± 2.3 （0 - 10）










平均年齢（歳） 34.5 ± 4.8 (21 - 46)
平均身長（㎝） 158.5 ± 5.2 (143.0 - 172.0)
平均体重（㎏） 53.8 ± 8.5 (38.0 - 98.0)


















平均家族人数（人） 4.4 ± 1.3 （2 - 9）
平均児人数（人） 2.0 ± 0.8 （1 - 6）
第1子平均年齢（歳） 5.7 ± 3.7 （0 - 21）
第2子平均年齢（歳） 3.8 ± 2.9 （0 - 17）
第3子平均年齢（歳） 3.4 ± 2.6 （0 - 15）
第4子平均年齢（歳） 2.2 ± 1.9 （0 - 5）
第5子平均年齢（歳） 2.0 ± 0.0 （2）
第6子平均年齢（歳） 1.0 ± 0.0 （1）




         気力ポジティブ　　　　活動性ポジティブ 1.65 ± 0.71
第Ⅰ因子：気力ポジティブ　5項目 α = .927
541.　936. るなにち持気いし優  .561 1.61 ± 0.89
459. るれふあに信自 - .032  .872 1.44 ± 0.72
058. るじ感にせ幸 - .048  .667 1.53 ± 0.84 1.52 ± 0.72
469. るま高が性造創 - .173  .723 1.49 ± 0.81
969. るくていわが力 - .110  .798 1.48 ± 0.80
第Ⅱ因子：活動ポジティブ　5項目 α = .866 *
364. るま高が力中集  .464  .733 1.54 ± 0.80
716. 350.　るす揚高が分気  .429 1.81 ± 1.16
380. -す増が求欲的性  .609  .290 2.21 ± 1.54 1.78 ± 0.84
400. るま高が性動活  .874  .757 1.72 ± 0.97


















意な弱い負の相関（r = - .163，p = .004），ネガティ
ブ変化尺度得点とストレス度間では有意な弱い正の
相関がみられた（r = .225，p < .001）．
　また各項目の仕事をしている群と仕事をしていな
い群間の比較では，「肩や首がこったり筋肉が痛い」
（t = 2.31，p = .022），「乳房が痛い」（t = 2.30，p 
= .022），「むくみがある（腹部・乳房・足など）」（t 
= 2.04，p = .042）の3項目は仕事をしている群が仕
事をしていない群より有意に高く，「物忘れしやす
い（t = -2.10，p = .037）」，「判断力がにぶる」（t = 
-1.99，p = .047），「めまいがしたりボーとなったり























































































= .123，p = .035）．
３．５　尺度間の比較
３．５．１　 月経周辺期の MJQ とネガティブ変化尺
度の比較
　1項目あたりの平均得点は，ネガティブ変化尺度
（2.68 ± 0.92）が MJQ（1.65 ± 0.71）より有意に






















































第Ⅰ因子 ： 肯定的イメージ　5項目 α = .715
49.0 ±13.4192. 851.　 316. 　拠証の性女
050. 　864. 　ーターメロバの康健  .195 3.90 ± 1.10
21.1±89.3664. 470. -836. 　のもな要必 3.71 ± ０.73
01.1±80.4194. 371. 　487. 　るれなに親母
50.1±92.2623. 950. -635. 　いしれう
第Ⅱ因子 ： 否定的イメージ　5項目 α = .638 *
60.1±69.1860. 613. 　181.　いしかず恥
194. 　650. -いしわらずわ  .276 4.08 ± 1.02
566. 　202. -いよがうほい無  .635 3.31 ± 1.35 2.77 ± ０.77
13.1±26.2584. 976. 　920. -損
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Abstract
　The purposes of this study were to investigate the positive and negative perimenstrual changes that women 
rearing infants or toddlers undergo, and to examine how those changes related to the women’s perception of 
menstruation. Anonymous self-administered questionnaires including a “Menstrual Joy Questionnaire (MJQ)”, a 
“perimenstrual negative change scale”, and a “menstruation image scale” were distributed to the women. The 
analysis of the responses from 293 subjects provided the following findings: As a result of factor analysis of the MJQ, 
the scale consisted of two factors: the “Activity factor” and the “Vigor factor”. On comparing the average scores 
of two factors of the MJQ, the mean score was higher for the “Activity factor” than for the “Vigor factor”. Of the 
items composing the “Activity factor”, the highest score was for “to get increased sexual desire”, followed by “to 
get feeling or exaltation”, and “to become energetic”, in that order. Of the items of the “perimenstrual negative 
change scale”, “easily irritated” had the highest mean score. On the one hand, the participants positively accepted 
their menstruation as “proof of being a woman”, “capability of becoming a mother”, and “a necessity”, but on the 
other hand, they sometimes considered menstruation as “troublesome” or “want to be released from menstruation”.
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